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Summary 
There ar巴manyempirical research studies on agriculture regarding Saga Plains. How巴ver，according 
to our knowledge those studies have not yet been clearly analysed the n巴wlychanged regional agriculture 
especially under the WTO system which was implemented in 1995.τhe solutions for the regional agri叩
cultural problems seem to be very difficult since the inception of the WTO system. Our aims of this re但
search ar巴threefold.Firstly; to layout a brief overview of the巴xistingstructure of farm households and 
the b巴haviourof the farmers who engag巴inagriculture at their best level， secondly; to analyse th巴pre-
sent conditions and the trends of commercial farm households in terms of number of units and agricul-
tural crops (wheat and paddy rice) as well as in terms of land size叩 darea，出ir・dly;to discuss the best 
possibl巴roleof agricultural co-operatives that should be in order to develop the agricultural system in the 
area. 
The following points became apparent from our investigations for consideration : 1)Most of the 
farmers in the region appeared as aged and ful time as well as p紅ttime. There is a tendency to produce 
their own food for consumption purposes by the regional farm巴rs.Large-scale farming activities can be 
catego丘zedas diversified farming， but those farτnlands did not exceed 10 ha. 2) There is a need to accu悶
mulate land from farmers who are not willing to engage in agriculture in future and to provide that land 
for farmers who would like to engage in agriculture and who do not have sufficient agriculturalland with 
them. Even if there are no such fanners who would like to expand their scale by acquiring more land， 
promotion of group farming will be the ideal solution for th巴presentproblem. 3)τh巴reforeby consider-
ing the above m巴ntionedcharacteristics in Saga agricultural plains; we hav巴clearlys巴enthat agricul-
tural co-operatives must play a more dynamic role towards the agricultural development in the region. 
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表1 白石町の主要作物作付面積の推移
年次 米 雪之類 い草 レンコン
1965 2360 957 . 333 (注 1) 
70 2200 752 . 278 (注 1) 
75 お40! 663 . 322 (注 1) 
80 2430 1020 55 340 (i:I:1) 
85 23C日 1360 . 355 (1 1) 
90 2120 1420 386 (注 1) 
95 2240 1330 38 296 (注 1) 
98 1930 806 26 311 (注2) 






大笠 タマネギ イチゴ キャベツ レタス
. . . . 
. 140 . 3 . 
23 . . . . 
181 426 9 5 1 
187 467 17 4 l 
176 483 18 2 26 
178 527 19 27 27 
486 550 28 26 






























表2 農業経営組織別農家数構成の推移 (単位:%) 
地 農産物
単一経営 準単一複合経営
名区 年次 販売 言十 稲作 言十
稲作主位で21立が 露地野菜 施設野菜 複合経営
農家数 ミ長類 露地野菜 が主{す が烹佼
1970 100.0 2.6 
自 80 100.0 45.6 41. 2 41. 3 10.5 18.4 3.1 0.2 13.1 
石 90 100.0 28.1 22.1 48.3 20.5 13.4 6.4 3.0 23.6 
町 95 100.0 32.0 28.9 48.1 15.2 15.9 7.5 4.3 19.9 
2000 100.0 27.4 21. 4 48.0 8.5 12.5 15.7 5.3 24.6 
1970 100.0 7.5 
佐 80 100.0 53.3 39.5 35.5 13.3 3.1 0.7 0.8 11. 3 
資
90 1∞.0 44. 7 30.8 40.9 20.9 2.2 1.3 3.9 14.5 県
言十 95 1∞.0 55.7 41.1 35.8 16.6 2.9 1.5 3.9 8.5 
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それに対し，自石町では，むしろ複合経営割合は徹増している.1995年には若干の減少が見










3 )農民層の動向一増減分岐層は上昇したが分解基軸層 (1.5~2. Oha)は不変ー
センサス公表ごとに経営耕地規模別にみた農民層の増減分岐j蓄ないしうt解基軸層の上昇が指
摘され，今期の2000年センサスでも 4ha以上層の増加が指摘されているお.白石町においても，







































































































































区分 1989年 90年 91年 92年 93年 94iJミ 954'. 96iJ三 97年 98王手 99年
米 4，003 6，026 3，310 5，461 6.616 4，567! 5，592 6，078 5，708 4，525 2，648 
麦 1，588 1，557 527 1，284 1，301 1，193 1，269 1，031 620 346 1，109 
大 32L 253 278 175 73 263 133 62 178 288 210 336 
¥;、 主 277 203 321 236 220 215 139 135 77 79 45 
タマネギ 2，895 3，209 2，586 2.，124 4，311 2，335 4，124 3，367 2，805 3，671 3，469 
レンコン 827 785 618 640 322 532 532 510 回4 451 431 
イチゴ 1，405 1，419 1，695 1，850 1，883 2，099 2，092 2，095 2，013 1，982 2，006 
その他 645 706 556 I 666 618 709 I 820 db;;: 991 755 メ『コ込 去ロしi 11，895 14，182 9，788 112，333 15，534 11，784 I 14，632 12，255 10，798 
資料:白石地区農協はま会資料jより行:成.

































































標 計算式 白石地区農協 佐賀県32農協平均
信用部職員 l人当り貯金額(千円) 貯金額/信用部職員数 759，612 844，801 
共済部職員 1人当り共済保有害fli(千円) 共済保有額/共済部職員数 15，731，686 11，730，259 
時年賀部職員 l人当り購買品供給高(千円) 鱗震品供給額/購買部職員数 55，020 54，465 
販売部職員 1人当り販売品販売額(千円) 奴売品販売額/販売部職員数 310，877 311，318 
常勤役職員 l人当り組合員戸数(戸) 組合員戸数/常勤役職員数 13.4 19，1 
常勤役職員 1人当り事業総利益(千円) 事業総利益/常勤役職員数 6，902 6，813 




十旨 +察 計算式 白石地区農協 佐賀祭32農協平均
自己資本収益率(%) 当期剰余金/王子均自己資本 1.1 0，8 
総資本~x.議率(%) 当期剰余金/平均総資本 0.11 0.05 
自己資本事業利益察(%) 事業利益/平均自己資本 3.3 1.5 
総資本事業利益率(%) 事業利益/平均総資本 0.3 -0.1 
事業利益対事業管理費率(%) 事業管理費/事業総利主主 94.2 102.3 
事業管理費対人件費率(%) 人件費/事業管理費 69.4 70.7 
箇定資産i周転事(%) 事業総利益/悶定資産 56.4 56.3 
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表11 白石地区農協の財務比率
(1996年 1998年Aの3年間平均値)
指 t票 計算式 白石地区農協 佐賀県32農協平均
流動比率(%) 流動資ilE/流動負債 94.4 94.6 
棚釘j資産比率(%) 棚卸資産/総資産 1.4 1.1 
F子貸率(%) 貸出金平均残高/貯金平均残高 22.1 23.0 
貯預率(%) 預金平均残高/貯金平均残!埼 80.6 69.6 
内部運用比率(%) 信用事業負債信用事業資産/信用事業負 -3.4 2.1 
僚
自己資本比率(%) 自己資本/総資本 10.2 5.9 
内部留保'tl(%) 法定準備金十特別積立金十次期繰越剰余金 58.8 66.1 
/未処分利益剰余金
間定比率1(%) 自己資本/凶定資産十外部出資 82.0 65.3 
国定比率I (%) 自己資本/凶定資産 99.3 84.1 






























コシヒカ -コシヒカリ -地域化とオピニオン -生鮮品の共河
.~芸販売綴過去最高に け推進 リーダー脊成
-米市場開放院i止に関す 地域営'農集げiの確立 . i出土或i舌tt11::の為の後










1993 I・ガット交渉合意 -米市場開放Iill.止を訴 新燦燦計画
関税イヒの:如何へ えた街頭署名，ハン (作ろう，守ろ
-米の…音1自由化 円 ガーストライキ遂動 う，掴もう)
1994 1 .新食緩法制定 -異常気象でタマネギ滅 1 
E呈 も





米ミニマムアク 迷動 動 青年部のあり方を討




l恥献ー…減産 佐賀農業農村むらぐ -ロマンチックセミナー -クリークやi毎
に0-157の3fe ・育I前センターの役割が るみ発展運動に呼応 -農業後継者と PT を汚さない液
響 拡大 したi吉野j A'子供達とのふれ {本石商売の全戸
「水田農業政策俄絡先f -新たな恭本j去につい あい活動 配布
替を磯立j研修会に参加 て討議 -他業種(商工青年一部)
との交流会
19971 1 .農産物の~y.最i成d 新蒸本i去に向It運動 -単一JA制の勉強会
-関装施設の有効利用で 新米政策の研修会
一一「動コスト低減と品質向上ー 大fLーのt普産 4二部盟友箸名活動を ・公的介護fj祉
. 1稲作経党危機突破・ 実施し，要望・要請 制度の学官
米政策確立佐賀県大 を行う
会jに参加i
19981 [‘ L尽開Iに「農業後継者が 農村むらぐるみii!¥動 「農政問題の焦点、と -ヘルパー 3
希望持てる政策実現j -力[1入推進，転作の罰 青年部活動jの勉強 養成研修 (10













表13 営農指導員の営農指導領域における主な業務(1 ) (単位:人)













































表14 営農指導員の営農指導領域における主な業務 (2) (単位:人)
IR 分 項 日 宗寺に担当している仕事('1)1'差是指導員数)





















農産加工 加工施設の管理・運営 1 
貯蔵施設の管理・運営 l 
その他 4 














ところで，本農協管内の稲作部門では， 1989年，差5J1j化をはかる目的で新品種(コシヒカ 1)， 
七夕コシヒカ lJ)が導入されたが，その後，前述のとおりミニマムアクセス米受け入れの開始，
新食糧法の施行など稲作をめぐる状況が一変し，米価の低迷が始まった.その苦慮する稿作対
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表15 営農指導事業における業務内容の動向 (単位:人)
[玄 Jri、z 一番割合の大きい仕事 著増している 減少傾向の
農繁期 農協期 仕事 仕事
事務会議など 資料毒事の作成 回 国 図 l 
指導関係(技連会議) 4 2 4 
生産者組織関係会議 10 臼 7 l 
農協内部研修会議 回
その1也 3 
営農関連業務 業務連絡 6 2 3 3 
農家指導 回 国 2 回
業務推進 l 8 自 1 
集出荷作業 1 2 5 
予言ー 荷センター 業務 2 2 3 
タマネギ選果場業務 l l l 
タマネギ加工場業務 l 
ライスセンター業務 6 2 l 4 
その他 2 
出張を伴う会議・研 出張/郡内会議 5 8 自 5 
{多 出張/郡内研修 5 8 闘 5 
県関係会議 回 8 間 2 
県外会議・研修など 2 5 回
その他 5 4 3 3 
営農以外の臨時的業 貯金関係の推進 5 8 4 
1者 共済関係の推進 2 6 1 
生活資材関係の推進 1 l l 6 
生jlf.資材関係の推進 4 4 l 2 
行政関係の仕事 6 7 出 2 








17名)であった.農協勤務王手数は20-30年間の方が最も多く 19名， 10-15年間と 3年未満5名，








表16 '1言農指導員が指導する農家 (lf立， 21立)
区 分 項 日 主に指導している農家
経営規模 5，Oha 以上 3 
3.0~5.0ha 8 
1. O~3. Oha 回





































































最後に，営農指導員が指導する農家をみた(表16).指導対象は， 1)経営規模は1.0~3. Oha 
層を中心としており， 2)専業兼業別は専業農家及ぴ第一種兼業農家を主対象としている.
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